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表2 下肢筋力 (徒手筋力テストで評価)
¥¥ 左 右平成9年10月20日 平成10年8月31日 平成9年10月20日平成10年8月31日
股関節 屈曲 O 2+ O 2-
伸展 O 2 O 2 
外I伝 O 2 O 2 
内転 O 2 O 2 
膝関節 屈曲 O 2+ O 2 
イ申展 O 4- O 4-
足関節 背屈 O O O 2 
底屈 O O O 2 
表3 基本的動作の獲得に要した日数及び状況
一一一一一一 !Ji7Jイ乍言1耳東 発症後 状況 (平成10年9月30日現在)l~iJ 立台f灸
寝返り(左右) 4カ月 5カ月 左右とも可能
背臥位移動 (上下左右) 未獲得 未獲得 上下左右ともほとんど不可能
背臥位ゆ起座 9カ月 10カ月 左上肢支持では不可能
端座位保持 5カ月 6カ月 安定
座位移動 未獲得 未獲得 上下左右ほとんど不可能
座位ゆ四つ這い 8カ月 12カ月 なんとか可能
腹臥位。四つ這い 8カ月 12カ月 なんとか可能
四つ這い移動 7カ月 12カ月 前への移動のみ
膝立ち保持 6カ月 13カ月 ま だ 2 ~ 3 分程度
膝立ち移動 未獲得 未獲得 全く移動できず
車椅子。マット 8カ月 12カ月 なんとか可能
車椅子。ベット 9カ月 10カ月 SLBなしでは不十分
立位保持 不卜分 不十分 1分間程度なら可
平行棒内歩行 5カ月 9カ月 両手支持では安定、片手は不十分
歩行器での歩行 5カ月 12カ月 200m程度
杖歩行 不十分 不 ト分 独りでは転倒の可能性が高い
階段昇降 (てすり使用) 未獲得 未獲得 独りでは転倒の可能性が高い
スロー プ昇降 未獲得 未獲得 独りでは不可能
着衣動作 不十分 不十分 上着は可。ズボン、靴下の着衣不可
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A Case of Subarachnoid Bleeding Showing Very Slow Functional Recovery 
Koji HIGASHINE， Yutaka MIMA， Shigeyuki TOMINAGA， Minoru ODA 
Kanako SASAKI， Yoshimi KA W ANISHI， Makoto MANABE， Yoko SHINOMIY A 
Division of Physical therapy， Komatsushima R巴dCross Hospital 
It is generally thought that recovery from motor paralysis and acquisition of basic movem巴ntafter cerebral apoplexy 
reach almost a plateau 3 months after onset in quick cases and 6 months after onset even in slow cases. The case 
reported in the present study is the patient who had recurrent bleeding after hospitalization due to subarachnoid 
bleeding and underwent brain hypothermia. Despite physiotherapy was started early in ICU and physiotherapy 
program was practiced almost every day， very slow functional recovery was shown while exhibiting symptoms not 
seen in other cases of cerebral apoplexy. At present after 1 year， recovery and acquisition of functions are being 
observed， though slowly， inbasic movements 
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